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اﻟﻌﻮﳌﺔ واﻟﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﻨﺎول اﻟﻤﻔﻜﺮون واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ،ﻋﻠـﻰ ﻣـﺪى اﻟﻌﺼـﻮر ،وﺑـﻴﻦ اﻟﻔﻨﻴـﺔ واﻷﺧـﺮى ،ﻣﻔﻬـﻮم اﻟﻬﻮﻳـﺔ ،وﺗﺴـﺎءﻟﻮا ﻋـﻦ
ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ،وﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﻔﻜﺮون اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ وأﻳﻀﺎ اﻟﻤﻔﻜﺮون اﻟﻌﺮب اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون ،أﻣﺜﺎل ﻣﺤﻤـﺪ
ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮي ،وﻣﺤﻤﻮد أﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﻄﻴﺐ ﺗﻴﺰﻳﻨﻲ وﺳﺎﻟﻢ ﻳﻔﻮت وﻏﻴـﺮﻫﻢ .وﺗـﺬﻫﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ إﻟـﻰ أن اﻟﻌﻮﻟﻤـﺔ
أﻓﻀﺖ ﺑﺎﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ واﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ اﻟﻌﺮب ،ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ،واﻧﺘﻤﺎءاﺗﻬﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ
اﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺴﺆال اﻟﻬﻮﻳﺔ ،ﻧﻈﺮا ﻻﻋﺘﻘﺎد ﻣﻔﺎده أن اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻄﺮا ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳـﺔ
ﻋﺎﻣـﺔ ،واﻟﻬﻮﻳـﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ..وأﺑــﺮز ﻣﺜـﺎل ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا اﻻﻋﺘﻘـﺎد ﻣــﺎ ﻳـﺬﻫﺐ إﻟﻴـﻪ اﻟﻤﻔﻜـﺮ اﻟﺴـﻮداﻧﻲ د .ﺣﻴــﺪر
اﺑــﺮاﻫﻴﻢ .وﺗﻌﺘﻘــﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ أن اﻟﻌﻮﻟﻤــﺔ ﻇــﺎﻫﺮه ﻣــﺎ ﺗــﺰال ﺗﺘﺸــﻜﻞ ،وﻟــﻢ ﺗﺘﺒﻠــﻮر ﻓــﻲ ﺷــﻜﻞ أو أﺷــﻜﺎل ﻧﻬﺎﺋﻴــﺔ .إن
اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮاﻫﻦ ﻫﻮ ﻋﺼﺮ اﻟﻘﻮة واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻓﺎﻟﻀﻌﻴﻒ ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة ﻟﻪ ،وﻟﻦ ﻳﺆدي أي دور ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ
إﻻ إذا ﻧﻬﺾ ﻣﻦ ﺳﺒﺎﺗﻪ ،وﻗﻮي ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ ،وﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺗﻬـﺎ وﺳـﻠﺒﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﺑﺸـﺮط ﻓﻬﻤﻬـﺎ ،ﻗﺒـﻞ ﻛـﻞ
ﺷـﻲء .وﻗﺒــﻞ إﺻـﺪار اﻟﺤﻜــﻢ ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﻟﻘــﺪ أﺻـﺒﺢ اﻟﻌــﺎﻟﻢ ،ﻛﻤـﺎ ﻳﻮﺻــﻒ "ﻗﺮﻳـﺔ ﺻــﻐﻴﺮة" أو ﻗﺮﻳـﺔ ﻛﻮﻧﻴــﺔ ،وﻣﻬﻤــﺎ
ﺣﺎوﻟﻨﺎ اﻟﺤﺆول دون ﺗﺄﺛﻴﺮه اﻟﻔﻌﺎل ،ﻓﻠﻦ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﺒﻴﻠًﺎ.
اﻟﻜﻠﻤــــﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴــــﺔ :اﻟﻌﻮﻟﻤــــﺔ ،اﻟﻬﻮﻳــــﺔ ،اﻟﻔﻜــــﺮ اﻟﻌﺮﺑــــﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻــــﺮ ،اﻟﻬﻮﻳــــﺔ واﻟﻌﻮﻟﻤــــﺔ ،اﻟﻤﻔﻜــــﺮون اﻟﻌــــﺮب
واﻟﻤﻌﺎﺻﺮون.

 ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺮش .2021
* ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻣﺘﻔﺮغ ،ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ،اﻷردن.
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ﻋﻠﻲ

Identity and Globalization in Contemporary Arab Though
Duaa Khalil Ali, Full-time Lecturer, Philosophy Department, College of Arts,
University of Jordan, Jordan.
Abstract
Philosophers and intellectuals have approached Identify concept through out ages
occasionally and wondered about its essence. Of those Middle Ages Arab thinkers, as
well as Arab Contemporary intellectuals thinkers like Muhammad Abed al-Jabari,
Mahmoud Amin al-Alam, Tayeb Tizini, Salem Yaot, and others. Researcher goes to
the fact that globalization has led Arab thinkers, with their different specializations,
diversity, their philosophical, ideological affiliations to greater interest in the question
of identity. given from the belief that globalization represents a significant danger to
identity in general, and to cultural identity in particular. The most prominent example of
this belief is what the Sudanese thinker Dr. Haidar Ibrahim goes to, Researcher believes
that globalization is still a phenomenon which hasn’t been clarified in any final form.
Modern era is era of power, knowledge the weak is helpless, will not play any role that
can be considered unless he wakes up from his lethargy, above all he need to become
stronger with his potentials. He should interact with globalization positives, negatives
aspects on condition understanding, Judging it, The world becomes, as described “small
village” or universal village, no matter how we try to prevent its effective impact, we
will not be able to change it.
Keywords: Globalization, Identity contemporary arab intellectuals, Contemporary arab
thinkers, Identity and globalization.

 وﺗﻌﺒﺮ ﻫﻮﻳﺔ. وﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺸﻲء ﻟﻨﻔﺴﻪ،اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺸﻲء وﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ
 واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻟﻠﺸﻌﺐ واﻷﻣﺔ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻷﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺰات واﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ واﻟﻠﻐﺔ واﻟﻘﻴﻢ واﻟﺴﻤﺎت اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ وﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻴﺎة
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ درﺟﺎت اﻟﺘﻤﺪن اﻟﻤﻌﻴﺸﻲ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
، وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ،اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
، وﻧﻘﻴﺲ أوﺟﻪ اﻟﺘﻘﺪم أو اﻟﺘﺨﻠﻒ،وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻤﻴﺰات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
 واﻟﺘﻲ، ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﻴﺮورة واﻟﺠﺪﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ودرﺟﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ
، ﺑﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻜﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ،ﺗﻔﺮض ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻄﻮرات واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
.ﻣﻨﻔﻌﻠًﺎ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
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اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

وﺣﻴﻦ ﻧﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،ﻧﻜﻮن ﻗﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻔﺤﺺ واﺳﺘﻘﺼﺎء ﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦ أﻣﻢ
أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺬات اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻳﻘﻮدﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
واﻟﺘﺠﺎذب ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﻮب واﻷﻣﻢ ،ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻛﺐ اﻷرض ﺑﻤﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﻮﻟﻤﺔ .واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ
ﻫﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﻮاﺻﻞ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺒﺎدل
واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ،واﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﺗﻘﺮﻳﺐ اﻷﺳﻮاق ،وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ أﺳﻮاق اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وأﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ
ورؤوس اﻷﻣﻮال واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺗﻌﻜﺴﻪ ﻣﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻷﻣﻢ اﻟﻐﻨﻴﺔ
واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق ،وﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺸﻌﻮب ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﺗﺄﺛﻴﺮات
ﺳﻠﺒﻴﺔ وإﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺎت ﻫﺬه اﻟﺸﻌﻮب وﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬﺎ ،وﻣﺎ ﺗﺨﻠﻘﻪ ﻣﻦ اﻧﻘﺴﺎم داﺧﻞ اﻟﺸﻌﻮب ،ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻨﺪﻓﻌﻴﻦ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ أدى ذﻟﻚ اﻟﻰ ﻃﻤﺲ اﻟﻬﻮﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت وﺳﻄﻰ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ
واﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ واﻟﺠﺪﻟﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة أن ﻛﻞ اﻟﻬﻮﻳﺎت ،ﻟﻬﺎ ﻗﺪر ﻣﻦ
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺘﻔﺎوت ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وأن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدل ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ
ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻣ ﻢ واﻟﺸﻌﻮب ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ درﺟﺔ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ،وﺳﻌﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺐ
اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ،واﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﻠﻲ وﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﺎﻟﻤﻲ ،وﺻﻮﻟًﺎ إﻟﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺮﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻘﺪم اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ؛ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت،
واﻟﺴﻠﻊ ،ورؤوس اﻷﻣﻮال.
واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮة ﻗﺪﻳﻤﺔ ،أدت إﻟﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺮﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮة
ﺗﺘﺮاﺑﻂ أﺟﺰاؤﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ،وﻗﺪ أﻛﺪ
ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘﺎرﻳﺦ أن اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻗﺪ ﻇﻬﺮت ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺼﺮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ،وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ
واﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﻄﻮر اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ أدى اﻟﻰ ﻧﺸﻮء إﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ اﺗﺼﻔﺖ ﺑﺎﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ذات
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق واﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،وﻇﻬﺮ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي اﺗﺼﻒ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﺻﻴﻔﻪ وﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﻮﻟﻤﺔ.
وﻓِﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ،ﺳﻨﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ آراء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ اﻟﻌﺮب ،وﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺴﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺎﻫﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ودرﺟﺔ
اﻻﺳﺘﻘﻼل وأﻫﻤﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث ،وﺳﻨﺘﺒﻴﻦ درﺟﺎت اﻻﺗﻔﺎق واﻻﺧﺘﻼف ،وﺣﺎﻻت اﻟﺤﻤﺎس ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔ
ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻬﻮﻳﺔ ،وﺣﺎﻻت اﻟﺨﻮف واﻟﻬﻠﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ،ﻣﻊ ﻋﺮض درﺟﺎت اﻻﻋﺘﺪال
واﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ أﺛﺮﻫﺎ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ،ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺗﻤﻴﺰﻫﺎ ﻓﻲ وﺳﻂ ﺑﺤﺮ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ اﻷﻣﻮاج.
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻋﻠﻲ

ﻟﻘﺪ اﻫﺘﻢ اﻟﻌﺮب واﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﻬﻮﻳﺔ ،وﻧﻠﺤﻆ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺎراﺑﻲ ،ﺑﻘﻮﻟﻪ أن" :ﻫﻮﻳﺔ
اﻟﺸﻲء ،وﻋﻴﻨﻴﺘﻪ وﺗﺸﺨﺼﻪ وﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪ ووﺟﻮده اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻟﻪ ،ﻛﻞٌ "واﺣﺪ" ،وﻗﻮﻟﻨﺎ أﻧﻪ ،ﻫﻮ ،إﺷﺎرة
إﻟﻰ ﻫﻮﻳﺘﻪ وﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪ ووﺟﻮده اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻟﻪ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ اﺷﺘﺮاك").(1
وﻳﻤﻴﺰ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ،واﻟﻬﻮﻳﺔ ،واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،واﻟﺬات ،واﻟﺠﻮﻫﺮ ،ﻓﻴﻘﻮل:
"واﻷﻣﺮ اﻟﻤﺘﻌﻘﻞ )أي ﻓﻜﺮﺗﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﻲء( ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺟﻮاب ﻣﺎ ﻫﻮ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺎﻫﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻳﺴﻤﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ،وﻣﻦ ﺣﻴﺖ اﻣﺘﻴﺎزه ﻋﻦ اﻷﻏﻴﺎر ﻫﻮﻳﺔ.(2)"..
وﻗﺪ ذﻫﺐ اﺑﻦ رﺷﺪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺗﻠﺨﻴﺺ "ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ" إﻟﻰ أن اﻟﻬﻮﻳﺔ "ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻮ،
ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺘﻖ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن" .وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ورد أن "ﻟﻜﻞ ﺷﻲء ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺨﺼﻪ".
وإذا اﻧﺘﻘﻠﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﻧﻠﺤﻆ ﻗﺪرا ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم .ﻳﻘﻮل ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮي إن اﻟﻬﻮﻳﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮد واﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ،وﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﺋﻠًﺎ إن اﻟﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺎﻫﻴﺔ دوﻣﺎ ،اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﻄﻰ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ،
ﺑﻞ ﻫﻲ ﺷﻲء ﻳﺘﺸﻜﻞ ،ﺷﻲء ﻳﺼﻴﺮ") ،(3وﻫﻮ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﺳﺎرﺗﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ،إن
اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻫﻲ "رد ﻓﻌﻞ ﺿﺪ "اﻵﺧﺮ" ،وﻧﺰوع ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ "اﻷﻧﺎ" ﺑﺼﻮرة أﻗﻮى ،وﻫﺬا اﻵﺧﺮ ،ﺑﻨﻈﺮ
اﻟﺠﺎﺑﺮي ،إﻧﻤﺎ ﻫﻮ آﺧﺮان ،اﻷول اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ "اﻟﻤﺘﺨﻠﻒ" و"اﻟﻤﺘﻌﺼﺐ" اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﺘﺮﻳﻚ،
واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻷوروﺑﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻷﻃﻤﺎع اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ .وﺑﺤﺴﺐ رأﻳﻪ ،أن ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺟﺰء
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺘﺤﺪد ﺑﺂﺧﺮﻳﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎ :إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،واﻟﻐﺮب ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى .واﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺮأﻳﻪ ،ﻟﻴﺲ وﺟﻮدا ﺟﺎﻣﺪا ،وﻻ ﻫﻮ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺟﺎﻫﺰة ،إﻧﻤﺎ ﻫﻮ
ﻫﻮﻳﺔ ﺗﺘﺸﻜﻞ وﺗﺼﻴﺮ ،وﻫﺬا اﻟﺮأي ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ،ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻫﻮﻳﺔ
ﻣﺘﺸﻜﻠﺔ وﻣﻨﺠﺰة وراﺳﺨﺔ ،أﻧﻪ ذو ﻫﻮﻳﺔ ﺻﺎﺋﺮة ،وﻗﻴﺪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ .وﻳﺰﻳﺪ اﻷﻣﺮ وﺿﻮﺣﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ إن
"اﻷﻧﺎ" ﻳﺘﺤﺪد ﻋﺒﺮ "اﻵﺧﺮ" ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻔﺮد أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ "ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ").(4
ﻻ رﻳﺐ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻬﻮﻳﺔ ،ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻷﻧﺎ ،وﻳﺴﻬﻢ ﺑﺈدراك اﻷﻧﺎ ،ﻓﻬﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻧﺮى أن "اﻵﺧﺮ" إذا ﻛﺎن ﻣﺘﻄﻮرا ،ﻓﻘﺪ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ
ﻟـ "اﻷﻧﺎ" إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻷﻧﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻻرﺗﻘﺎء ،وﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻘﺪم ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻵﺧﺮ ،ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻣﺜﺎﻟًﺎ أو أﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺘﺬى ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ أو ذاك.
"وﻟِﻶﺧﺮ" دور ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻬﻮﻳﺔ ،وﻻ ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أن "اﻵﺧﺮ" ﻳﻌﻲ ،أن "اﻷﻧﺎ" ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻲ
ﻫﺬا اﻟﺪور ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺒﻠﻐًﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻨﻬﺎ ،وﺑﻴﻦ اﻵﺧﺮ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻲ ﺗﺨﻠﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،
وﺗﻘﺪم ﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى .ﻓﺎﻵﺧﺮ ﺣﻴﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻌﻤﺮا ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻮﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ،وﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺬا اﻟﺪور ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ اﻟﻮﻋﻲ ،وﺑﺒﺎﻟﻎ اﻟﺤﺮص ،ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ .وأﺳﻄﻊ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ
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ذﻟﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ .وﻣﺤﺎوﻟﺘﻬﺎ اﻟﻐﺎء ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وإﺣﻼل اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وإذا ﻛﺎن اﻟﺠﺎﺑﺮي ﻗﺪ ﻋﻨﻲ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻷﻧﺎ ﺑـﺎﻵﺧﺮ ،ﻓﺈن ﻣﺤﻤﻮد أﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﻋﺎر ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ
اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ وﺗﺎرﻳﺨﻴﺘﻬﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺘﻬﺎ .واﻟﻬﻮﻳﺔ ،ﺑﺮأﻳﻪ ،ﻣﺘﻐﻴﺮة ﻣﺘﻄﻮرة ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺎ وﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ..
ﻟﺬﻟﻚ أﻛﺪ أن "ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ وﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ .(5)"...ﻛﻤﺎ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺸﺮوع ﻣﺘﻄﻮر
وﻓﺎﻋﻞ ،وﻣﻔﺘﻮح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ذاﺗﻬﺎ وإﻧﻤﺎ ﻫﻲ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ
ﻏﻴﺮﻫﺎ .وﻳﺴﺘﻄﺮد اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺎﺋﻠًﺎ إن اﻟﻬﻮﻳﺔ "ﻟﻴﺴﺖ أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ ،وﻻ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﻘﻮم واﺣﺪ
ﻓﺤﺴﺐ ،(6)...وأﻧﻬﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻋﺪﻳﺪة .وﻻ ﺗﻨﻄﻮي ﺣﺼﺮا ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ،ﺑﻞ
ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﻠﺒﻲ .وأن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻘﺪم وﻋﻦ ﺗﺄﺧﺮ وﺗﺨﻠﻒ .وﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ﻓﺈن
اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ،رﻏﻢ أن ﻫﺬا اﻟﻤﻘﻮم أو ذاك ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺘﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺼﺪارة ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﺤﻘﺒﺔ أو ﺗﻠﻚ ﻣﻦ ﺣﻘﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.
إن ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﺴﻠﻂ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﺑﻌﺎدﻫﺎ ،إﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ .ﻟﻜﻦ أﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺬﻟﻚ ،ﺑﻞ ﻳﺜﻴﺮ ﺗﺴﺎؤﻻت ﺑﺸﺄن ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ ﻳﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ
أن ﺳﺆال اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻻ ﻳﻄﺮح ﻓﻲ أي ﺑﻠﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان" ،إﻻ ﺣﻴﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ أزﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ") .(7وﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺮن "ﻣﺎ زﻟﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎءل ﻋﻦ
ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ") .(8وﻫﺬا اﻟﺴﺆال ،ﺑﺮأﻳﻪ ،ﻣﺸﺮوع ﺗﻤﺎﻣﺎ ،ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺒﻌﺪ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ وﺗﻌﻴﺶ اﻧﻘﺴﺎﻣﺎ ﻓﻲ وﺣﺪﺗﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ،ﺑﻞ وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﺗﻌﻴﺶ اﻧﻘﺴﺎﻣﺎ ﻓﻲ وﺣﺪﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻣﺎ ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺨﺼﻮص اﻷزﻣﺔ ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ آﺧﺮون ،ﻳﻘﻮل ﺣﻴﺪر إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ،إن ﺳﺆال اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ أو اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻳﻄﺮح ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ،ﻋﻨﺪ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أزﻣﺔ
ﻣﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺨﻠﺺ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻬﻮﻳﺘﻨﺎ ،وﻫﺬه اﻷﺧﻄﺎر ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻷﻓﻜﺎر
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ وﻫﻲ "ﺟﻤﻮدﻫﺎ واﺳﺘﻐﺮاﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺴﺎخ رؤﻳﺔ ﻣﺎﺿﻮﻳﺔ وﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺿﺮﻧﺎ
ﻓﺮﺿﺎ ﺑﻠﻴﺪا.(9)"...
ﻻ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻤﺮء إﻟﻰ ﻛﺒﻴﺮ ذﻛﺎء ،ﻛﻲ ﻳﺪرك أن أﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﻄﺮ ،اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ،
اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺨﻼﻓﺔ أو ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ أو أن اﻹﺳﻼم ﻫﻮ اﻟﺤﻞ ...اﻟﺦ .وﻳﺘﺮاءى ﻟﻲ أن د.
رﺿﻮان اﻟﺴﻴﺪ ذﻫﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻤﺬﻫﺐ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﺎ ﻗﺎل إن اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ "ﻛﺎﻧﻮا وﻻ ﻳﺰاﻟﻮن اﻷﻛﺜﺮ
إﺻﺮارا ﻋﻠﻰ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ ،وﻻ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺘﻬﺎ.(10)...
أﻣﺎ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ رأي أﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻫﻮ "ﺣﺼﺮﻫﺎ ﺑﺎﺳﻢ
اﻷﺻﺎﻟﺔ أو اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ أو ﺗﻘﻠﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ رؤﻳﺔ أﺣﺎدﻳﺔ ﺟﺎﻣﺪة") .(11وﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎده ،ﻣﻴﻮﻋﺔ
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ﻋﻠﻲ

وﻓﻘﺪان ﻟﺬاﺗﻬﺎ اﻟﻮاﻋﻴﺔ وﻟﻘﺪرﺗﻬﺎ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ،وﺿﻴﺎﻋﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻀﻮع واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻷﻋﻤﻰ ﻟﺨﺒﺮات
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ أوﺿﺎﻋﻨﺎ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻨﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن رؤﻳﺔ أﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ ﺳﻠﺒﻴﺔ ،وﻗﺪ رأى أن ﻫﺬه اﻟﻬﻮﻳﺔ ﺗﺘﻌﺮض
ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻬﻮاء اﻟﺬي ﺗﺘﻨﻔﺴﻪ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي
إﻟﻰ اﻧﺘﻌﺎﺷﻬﺎ وﺗﺤﻘﻘﻬﺎ ،وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻬﻮاء ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ واﺣﺘﺮام
اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺮأي وروح اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻹﺑﺪاع ،وﻓﻲ ﻫﺬا ﻓﺈن أﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﻔﺰ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺼﻌﺐ
واﻻﻧﻘﺴﺎم ﺑﻮﺻﻔﺎت وﺷﻌﺎرات ﻛﻤﺜﻞ ﻗﻔﺰه ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ووﺻﻞ ﺑﻨﺎ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﻌﻤﺎر ﻟﻢ
ﻧﺒﻨﻪ ﺑﻌﺪ ،وﺑﻬﺬا ﻓﺈﻧﻪ اﻗﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﻄﻤﻮح اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻄﻮﺑﺎوي ،دون اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮات
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﺎﻟﻪ اﻹﺑﺪاع واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺮوح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
إﻟﻰ ﺣﺎﻟﻪ اﻟﻮﺣﺪة ،اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻷﺳﺒﺎب واﻷﻫﺪاف واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
إ ن اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻟﻢ ﻳﻤﺲ ﺟﺬور اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺰال ،ﺑﺮأﻳﻪ ،أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻤﺠﻬﻀﺔ ﻫﻲ "اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﻣﺜﺎرة ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺣﺘﻰ
اﻟﻴﻮم") .(12وﺳﺆاﻟﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ أن اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻗﺪ أﺟﻬﻀﺖ .وذﻟﻚ ﻳﻔﺴﺮ أن ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ ﻓﻲ أزﻣﺔ،
ﻛﻤﺎ رأى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻴﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ ،وﻧﺤﻦ ﻣﺪﻋﻮون إﻟﻰ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ ،وﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﻟﻰ ذﻟﻚ إﻻ
ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻬﻮاء اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮا ﺟﺬرﻳﺎ .إن ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻴﻪ ،أﻋﻨﻲ اﻟﻬﻮاء اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻫﻮ أﺷﺒﻪ ﺑﺜﻮرة
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻘﻠﺐ اﻷوﺿﺎع رأﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ ،وﻫﺬه اﻟﺨﻼﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ،أﻋﻨﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ.
وﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﻗﻒ اﻟﻨﻈﺮ أن اﻟﺠﺎﺑﺮي ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ رأﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻤﺠﻬﻀﺔ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺟﻮﻫﺮة ،ﻋﻦ اﻟﺮأي اﻟﺬي أﺑﺪاه أﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻟﻜﻨﻪ رأى أن اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻴﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﻔﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ
اﻟﻈﺮوف اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺸﻌﺮ ﻓﻌﻠًﺎ ،وﻛﻞ ﻳﻮم ،أﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺤﻘﻖ أو ﻧﻨﺠﺰ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ..
وﻫﺬا "اﻟﺸﻲء" ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮه ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﺑﻨﻈﺮ اﻟﺒﻌﺾ .وﻗﺪ ﻳﺮاه ،ﻓﺮﻳﻖ
ﺛﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴﺪان اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻗﺪ ﻳﻘﺮأه ﻓﺮﻳﻖ ﺛﺎﻟﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،وﻗﺪ ﻧﺠﺪه ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ
اﻟﻜﺴﺎح "اﻟﺬي أﺻﺎب ﺳﻴﺮ أﻫﺪاﻓﻨﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ .(13)"....ﻟﺬﻟﻚ رأى اﻟﺠﺎﺑﺮي أن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ
اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﻬﻀﻮي ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم ،وﻳﺠﺰم اﻟﺠﺎﺑﺮي ﻓﻲ
"ﺧﻼﺻﺎت وآﻓﺎق" ﺑﺄن ﻓﺼﻮﻟﻪ أﺛﺒﺘﺖ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﺑﻴﺎن "أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ أي ﺗﻄﻮر ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﻓﻲ أي ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻬﻀﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﻬﺎ ،وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى أن اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ
واﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻟﻢ ﻳﺴﺠﻞ أي ﺗﻘﺪم ذي ﺑﺎل ﻓﻲ أي ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎه.(14)"...
ﻟﺴﺖ ﺑﺼﺪد اﻟﺘﺤﺎور ﻣﻊ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺠﺎﺑﺮي .ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن ﺛﻤﺔ ﺗﻐﻴﺮات
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻗﺪ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،
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وﻫﻨﺎك ﺗﻐﻴﺮات ﻗﺪ اﺳﺘﺠﺪت ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺮاﻫﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،وﻟﻦ ﻧﻔﺮط ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎؤل ﻓﻨﻘﻮل ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن أﺣﺴﻦ ﻣﻤﺎ ﻃﺮأ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﻴﻦ .وﻟﻜﻦ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ،وﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻣﺎ ﺗﺒﻌﻪ ﻣﻦ
أﺣﺪاث ،ﻓﺈن اﻷوﺿﺎع ﺳﺎءت ﺟﺪا ،وﻳﺰداد اﻟﺴﻮء وﻳﺘﻌﻤﻖ .وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﺪث وﻻ ﻳﺰال ﻳﺤﺪث
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أﻗﻄﺎر اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻓﻬﻲ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺤﺘﺎج ﻣﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ
اﻟﺴﻨﻮات.
و أﻏﻠﺐ اﻟﻈﻦ أن اﻟﻘﺎرئ ﻟﻤﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺠﺎﺑﺮي ﻗﺪ ﻳﺮى أن اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﻴﻦ ﻟﻢ
ﻳﺘﻐﻴﺮا وأﻧﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻗﺪ ﺑﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﻤﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻘﻮل أن ﺗﻄﻮرا
ﻗﺪ وﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻔﺎرق اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻟﻤﻠﺤﻮظ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ،وﻣﺎ
أﺻﺒﺤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،وﻻ أرﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺜﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ،واﻟﺮﺿﺎ ﺑﻪ ،وإﻏﻤﺎض اﻟﻌﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗﺰداد ﻣﻊ ﻣﻀﻲ اﻟﺰﻣﻦ .إن اﻟﺮؤﻳﺔ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﺗﺮى اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت واﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﻓﻴﻬﻤﺎ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
أﺧﺮى.
وأﻋﻮد إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﺪأت اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ،وﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻬﻮﻳﺔ .وﻳﺤﺴﻦ ﺑﻨﺎ ،ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎم ،اﻟﺘﻮﻗﻒ
ﻗﻠﻴﻠًﺎ ﻣﻊ د .اﻟﻄﻴﺐ ﺗﻴﺰﻳﻨﻲ اﻟﺬي ﻋﻨﻲ ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺻﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻮﻟﻤﺔ .وﻗﺪ رأى أن
اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،وﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ.
وﺳﺄﻗﺼﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ وﺣﺴﺐ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻄﻴﺐ ﺗﻴﺰﻳﻨﻲ ﻗﺪ
ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ .وﻗﺪ ﺣﺪد اﻟﻬﻮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺣﺪدﻫﺎ أرﺳﻄﻮ ،ﻗﺎﺋﻠًﺎ إﻧﻬﺎ ،أي اﻟﻬﻮﻳﺔ ،ﺳﻮاء
ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ أو اﺛﻨﻴﺔ ،أو ﻋﺮﻗﻴﺔ ،أو أﺧﻼﻗﻴﺔ ...ﻫﻲ "ذات اﻟﺸﻲء أو ذات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو ذات
اﻻﻧﺴﺎن") (15ﻣﻀﻴﻔًﺎ أﻧﻪ إذا اﻧﺘﺰﻋﺖ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻲء ،اﻓﺘﻘﺪ ذاﺗﻪ ،واﻓﺘﻘﺪ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ .وﻣﻤﺎ
ﻳﺴﺘﻮﻗﻒ اﻟﻨﻈﺮ أن ﺛﻤﺔ أوﺟﻪ ﺷﺒﻪ رﺋﻴﺴﺔ ﺑﻴﻦ رأي د .اﻟﻄﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻬﻮﻳﺔ ،ورأي أﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻴﻬﺎ،
ﻓﺎﻟﻬﻮﻳﺔ ،ﺑﺮأي د .اﻟﻄﻴﺐ ،ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻮق اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،وﻟﻢ ﺗﺘﺸﻜﻞ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ،إﻧﻬﺎ "ﻇﺎﻫﺮة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻻ
ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺮة واﺣﺪة وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﺮة واﺣﺪة") ،(16ﺑﻞ أن ﻟﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺨًﺎ ،وﺗﻤﺜﻞ داﺋﻤﺎ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ
ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺒﺸﺮ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻨﻌﻮن ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ ،وﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻊ" ،وﻫﻢ إذ ﻳﺼﻨﻌﻮن ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺘﻜﻮﻧﻮن وﻓﻖ ﻣﺎ
ﻳﺼﻨﻌﻮن (17)"...ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﺘﺄﺳﺲ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻌﻼﻗﺎﺗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ...اﻟﺦ .إن ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺮﻛﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻳﺆدي ﺷﻴﺌًﺎ ﻓﺸﻴﺌًﺎ ،وﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﻄﻮرات واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻴﻪ ﻫﻮﻳﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ.
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ﻋﻠﻲ

وإذا ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﻴﺰﻳﻨﻲ ﻣﺘﻔﻘﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ أن ﺗﻴﺰﻳﻨﻲ ﻳﻀﻴﻒ ﺳﻴﺎﻗًﺎ آﺧﺮ ﻟﻢ ﻳﺮد
ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺗﻴﺰﻳﻨﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﺮاﺛﻲ :ﻣﺆﻛﺪا أن ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﻌﺮب اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ "ﻟﻴﺴﺖ
ﻫﻮﻳﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻨﺎ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻓﺤﺴﺐ .وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ،وإﻧﻤﺎ
أﻳﻀﺎ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺮاﺛﻨﺎ اﻟﻌﺮﻳﻖ") ،(18وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺮى ﻣﻨﺘﺠﻪ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮات ﻋﺮﺑﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻋﺮﺑﻴﺔ.
واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻟﻜﻞ ﺷﻌﺐ ﺗﺮاﺛﻪ ،ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻈﻢ أو ﻗﻞ ﺷﺄﻧﻪ وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﺮﻳﻘًﺎ أو ﻏﻴﺮ ﻋﺮﻳﻖ ،وﻣﻬﻤﺎ
ﻛﺎن ،ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﻔﺮد اﻟﻌﺮب ﺑﺘﺮاﺛﻬﻢ ،وﻛﺄن اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺧﺮى ﻣﺠﺮدة ﻣﻨﻪ .وﻳﻌﺘﻘﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺤﻴﺪري
أن اﻟﺘﺮاث "ﻇﺎﻫﺮة إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻷﻣﻢ .وﻛﻞ أﻣﺔ أو ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻟﻪ ﺗﺮاﺛﻪ اﻟﺤﻀﺎري
واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ) ...(19وﻣﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ اﻟﻘﻮل إن ﺗﺮاث أي ﺷﻌﺐ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻫﻮﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ أو ذاك.
وﻳﺠﻤﻞ اﻟﺤﻴﺪري رأﻳﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮل "ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ ﻧﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ
واﻟﺘﺮاﺛﻲ") ،(20ودرﺟﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮه ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﻻ أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﻤﺪﻗﻖ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺼﻮرة ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺮؤﻳﺔ
اﻟﺘﻴﺰﻳﻨﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ .ﻓﻠﻴﺲ ﺛﻤﺔ أدﻧﻰ ﺷﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ .ﺑﻴﺪ أن
ﺻﻮرة اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻋﻨﺪه ﺑﻌﺪ .ﻓﺎﻟﻄﻴﺐ ﻳﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ رﺳﻤﻬﺎ ،ﻣﺘﻨﻘﻠًﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﻗﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ
أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ .وﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﻬﻮﻳﺔ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺑﺄﺷﻜﺎل ﻣﺘﻌﺪدة "ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺬي
رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻷﻛﺜﺮ ﺣﻀﻮرا وﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺧﺮى") (21إن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﺒﻴﺔ أو
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺪد إﻟﻰ درﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻫﻮﻳﺔ أي أﻣﺔ.
إذا ﻧﺤﻦ أﻣﻌﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻟﻮاﺟﺪون أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﻮى ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﺤﺪد ﻣﻬﻢ ﻣﻦ
ﻣﺤﺪدات اﻟﻬﻮﻳﺔ ،إﻧﻬﺎ اﻟﻤﺆﺛﺮ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ أو ﻣﻘﻮم ﺟﻮﻫﺮي ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ،إذًا ﻧﺤﻦ إزاء
ﻣﺤﺪد أو ﻣﺆﺛﺮ أو ﻣﻘﻮم ،وﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﻮى ،واﻟﺤﻖ أن ﻛﺜﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺼﻠﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺔ ﻳﺬﻫﺒﻮن ﻫﺬا اﻟﻤﺬﻫﺐ.
أﻣﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﻴﺰﻳﻨﻲ ،ﻓﻴﺘﺤﺪد ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺒﺸﺮ اﻟﺬﻳﻦ وﺟﺪوا ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ .إﻧﻪ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﺎ ،ﻳﻤﺜﻞ ﺑﺮأﻳﻪ" ،ﻋﺎﻣﻠًﺎ ﺣﺎﺳﻤﺎ" ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ .وﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺳﻴﻈﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮا ﺑﺼﻴﻎ ﻣﺘﺠﺪدة ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ،وﻳﺆﺳﺲ ،ﺑﻨﻈﺮه ،ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺛﻬﺎ
اﻷﺑﻨﺎء ﻋﻦ اﻵﺑﺎء واﻷﺟﺪاد .إﻧﻨﺎ ورﺛﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻨﺎ ﻣﺘﺼﻠﻮن ﻣﻌﻬﻢ ،وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻨﻔﺼﻠﻮن ﻋﻨﻬﻢ" .وﻫﺬا ﻳﻀﻌﻨﺎ أﻣﺎم ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻴﻪ ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺼﻞ واﻟﻤﻨﻔﺼﻞ") .(22وﻳﺨﻠﺺ
ﺗﻴﺰﻳﻨﻲ ﻣﻦ ذﻟﻚ إﻟﻰ أن اﻟﻬﻮﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل واﻻﻧﻔﺼﺎل ،اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ،
واﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻨﻪ ،ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﺗﺼﺎل ،ﻓﺈﻧﻨﺎ إذا ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ أﻧﻔﺴﻨﺎ ،وإذا ﻣﺎ
ﺣﺪدﻧﺎ ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘﻮل ﻧﺤﻦ "ﻻ" ﻫﻢ") .(23وﻟﺴﻨﺎ ﻧﺸﻚ ﻓﻲ أﻫﻤﻴﺔ "اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺸﺘﺮك" ،أو
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ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى "اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ" وﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮي أﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎن ،ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أي ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺔ أن ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ،أو ﻳﻐﻔﻞ ﻋﻨﻬﺎ.
وﻳﻨﺘﻘﻞ ﺗﻴﺰﻳﻨﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺪد ﺑﺎﻵﻣﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ذاﻫﺒﺎ إﻟﻰ أن ﺑﻮﺳﻊ اﻟﻨﺎس
"أن ﻳﺘﻌﺎرﻓﻮا ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻢ ﻳﻤﺜﻠﻮن أﻣﺔ أو ﺷﻌﺒﺎ" أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﺎﻫﻰ وﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﻣﻊ أﻣﺔ أﺧﺮى وإن اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻬﺎ اﺗﺼﺎﻟًﺎ ﻣﺎ") .(24وﻣﻦ اﻟﺤﻖ أن ﻳﻘﺎل إن اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ
ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺒﺸﺮ وﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﺒﻮن إﻟﻴﻪ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﻤﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻛﺄﻧﻬﻢ ﻳﻤﺜﻠﻮن
ﺟﻤﺎﻋﺔ واﺣﺪة ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ.
إن ﻣﺎ ﻻ رﻳﺐ ﻓﻴﻪ أن "اﻵﻣﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ" ،ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﺒﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى .وﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻻ "ﻧﻐﺾ
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻄﺒﻘﻲ ذو آﻣﺎل ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،رﻏﻢ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺠﻤﻌﻪ ﻣﻦ آﻣﺎل ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻓﻲ
ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ،أو ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
أﻣﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ واﻷﺧﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻪ اﻟﻬﻮﻳﺔ ،ﻓﻬﻮ "اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻘﻴﻤﻲ" .ﻳﻌﺘﻘﺪ
ﺗﻴﺰﻳﻨﻲ أن ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﺨﻔﺎء .ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺷﻐﻠًﺎ واﺳﻌﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻗﺪ ﻳﺆﺳﺲ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮه إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺗﻌﺎﻇﻢ اﻟﻤﺸﻜﻼت
واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ أو
اﻟﺴﻠﺒﻲ.
ﻳﻼﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﺪﻗﻖ أن ﺗﻴﺰﻳﻨﻲ ﻳﻮﻟﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ،أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،وﻳﻌﻈﻢ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ،رﻏﻢ
أﻧﻪ ﻋﻈﻢ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ،ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ "اﻟﻤﺴﺘﻮى" اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪه أﻧﻪ "رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻷﻛﺜﺮ ﺣﻀﻮرا وﻣﻼﺣﻈﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺧﺮى") .(25واﻟﻮاﻗﻊ إن ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﻴﻦ أﺣﺪﻫﻤﺎ :ﻧﻔﺴﻲ،
واﻵﺧﺮ :ﻗﻴﻤﻲ .وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻳﻨﺘﻤﻴﺎن إﻟﻰ ﺣﻘﻠﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ،زد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن
ﻣﻦ ﻳﺘﺪﺑﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻷي ﺷﻌﺐ ،ﻳﺠﺪ أن ﻫﺬا "اﻟﻤﺴﺘﻮى" ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻻ
ﻟﺒﺲ وﻻ ﺧﻔﺎء ﻓﻴﻪ ،وإن ﺑﺪا ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺨﻄﺄ أﺣﻴﺎﻧًﺎ .ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ،ﻓﺈن ﺗﻴﺰﻳﻨﻲ ﻳﺆﻛﺪ أن ﻣﻔﻬﻮم
اﻟﻬﻮﻳﺔ "ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ واﻟﻮﺣﺪة") ،(26ﻣﺴﺘﻨﺪا إﻟﻰ أن ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ وأﻣﻤﻪ ﻣﻮﺣﺪة وﻣﺘﻤﺎﻳﺰة ﻓﻲ
آن ﻣﻌﺎ .وأﻧﻬﺎ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ذات آﻣﺎل وأﺣﻼم وﻣﺸﺎﻛﻞ ]واﺣﺪة[ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻣﻮﺣﺪة ،ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ .ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻫﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى.
أﻣﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﻳﻔﻮت ﻓﻴﺤﺎور ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﺮوي ﺑﺨﺼﻮص اﻷﺻﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ
ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﺎرﻳﺦ" ،وﻳﺴﺘﻌﻴﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺔ ،ﻣﺮددا ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻮﻫﺮ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻌﺮوي .ﻓﺎﻟﻬﻮﻳﺔ
واﻷﺻﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮوي ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻔﻬﻢ ،ﺑﺮأي ﻳﻔﻮت ،ﻓﻬﻤﺎ ﻣﻄﻠﻘًﺎ ﻣﻌﺰوﻟًﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ،
وﻛﺄﻧﻬﺎ "ﺗﻌﻨﻲ أن ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺮب اﻟﻴﻮم أن ﻳﻀﺎﻫﻮا ﻋﺮب اﻷﻣﺲ ،وأن ﻳﺘﻤﻴﺰوا ﻋﻦ اﻟﻐﻴﺮ،
وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻋﻦ اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ").(27
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ﻋﻠﻲ

و ﻳﺮى ﻳﻔﻮت أن اﻟﻘﺎرئ اﻟﻤﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ أدﺑﻴﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﻜﻮن اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ أن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻬﺬا
اﻟﻔﻬﻢ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ أو اﻷﺻﺎﻟﺔ ﻫﻢ أﺷﻴﺎع اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .وﻫﺆﻻء ،ﻳﺸﻜﻠﻮن ﺟﻨﺎﺣﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ أﺟﻨﺤﺔ
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ .وﻳﻀﻴﻒ ﻳﻔﻮت أﻧﻪ ﺻﺎر ﻣﻦ
اﻟﺸﺎﺋﻊ رﺑﻂ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻏﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﺄﻟﻮف رﺑﻄﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺬﻟﻚ .وﺑﻬﺬا اﻟﺮﺑﻂ ﺗﻜﻮن
اﻟﻬﻮﻳﺔ "ﻣﺮادﻓﺔ ﻟﻠﺠﻤﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎل ،واﻟﺘﻘﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ").(28
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺮى ﻳﻔﻮت أن ﻧﻘﻄﻊ ﻣﻊ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻻ اﻟﺘﻘﻮﻗﻊ ﻓﻴﻪ ،أﻳﻀﺎ.
إﻧﻪ ﻣﻬﻢ ،ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺄن اﻟﺜﺒﺎت ،ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻬﻮﻳﺔ .وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ اﻟﺜﺒﺎت ﺑﺈﻃﻼﻗﻪ ،ﺑﻞ اﻟﺜﺒﺎت
ﺑﻨﺴﺒﻴﺘﻪ ،وﻟﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺈﻋﺎدﺗﻪ ،ﺑﻞ ﺑﺎﺳﺘﻠﻬﺎﻣﻪ .وﻓﻲ ﺿﻮء ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺪ ﻟﻠﻤﺎﺿﻲ ،واﻟﺜﺒﺎت ،ﻳﺆﻛﺪ
ﻳﻔﻮت أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ ﻗﺎﺋﻠًﺎ إن اﻷﺧﻴﺮة" ،ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺎﺿﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﺑﻄﻤﻮح اﻷﻣﺔ وآﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،(29)"...وذﻟﻚ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ وﺑﻬﺪف
اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺮﻛﺐ .إن ﺛﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻳﻔﻮت ﻳﺴﺎوي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﻬﻮﻳﺔ .وﻳﺘﻀﺢ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪم،
أﻧﻪ ﻣﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﻣﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم ،وﺑﺒﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﺗﺤﺘﺮم ﻓﻴﻪ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﻛﻞ ﺗﻘﺪم ﻳﺴﺘﻠﺰم ،ﺑﻨﻈﺮه ،ﺟﻌﻞ "اﻟﻤﺎﺿﻲ أو اﻟﻬﻮﻳﺔ" ﻳﺮﺗﻔﻌﺎن إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﺎﺿﺮ،
ﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻪ ،وﺟﻌﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﺨﻮض ﻏﻤﺎره ،وأن ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﻫﻮ اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
إن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ أو اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻦ ﻳﺘﺄﺗﻰ ،ﺑﺮأي ﻳﻔﻮت ،إﻻ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺎح ،ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ؟ اﻵن.
وﻟﻜﻦ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺘﺴﺎءل :ﻣﺎ اﻟﻤﺘﺎح ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،اﻟﺠﻮاب ﻋﻨﺪ ﻳﻔﻮت أن "اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ذﻟﻚ
اﻟﻤﺘﺎح اﻟﺬي ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎوزه") .(30وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﻟﺘﻔﺎﺗﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ،إﻻ أﻧﻪ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺘﻀﻲ ،ﺑﺎﻟﻀﺮورة ،ﺗﺠﺎوز اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
واﻟﺘﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت واﻟﺘﻨﻮع .ﻳﻘﻴﻨًﺎ ،إن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺔ ،وﻛﺎن ﻳﻔﻮت ﻓﻴﻤﺎ
ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ ﻗﺪ ﻧﻘﺪ رﺑﻂ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻋﺎد ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ إﻟﻰ ﻣﺴﺎواة اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
أﻣﺎ اﻻﻧﺘﻘﺎ ل ﻣﻦ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻓﺈن ﺛﻤﺔ ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻳﻤﻴﺰون ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أن ﻳﻔﻮت ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ أﻧﻬﻤﺎ ﻟﻴﺴﺎ ﺑﻈﺎﻫﺮة واﺣﺪة ،ﺑﻞ ﻫﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮﺗﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﺎن ،واﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ ﻳﻌﻲ
ﺗﻤﺎم اﻟﻮﻋﻲ أن اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ،ﻫﻲ اﻣﺘﺪاد وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻮﻋﻲ ﻟﻠﺘﺪوﻳﻞ ،وإﻧﻬﺎ "ﺗﺤﻮل ﻧﻮﻋﻲ ﻓﻲ
ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﺪوﻳﻞ") ،(31أي ﻃﻔﺮة ﻧﻮﻋﻴﺔ.
إن ﻣﻦ ﻳﺘﻤﻌﻦ ﻓﻲ أﻓﻜﺎر ﻳﻔﻮت ﺳﻴﻼﺣﻆ أﻧﻪ .ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ،ﻋﻨﻮاﻧًﺎ وﻣﻀﻤﻮﻧًﺎ ،وﻫﺬه اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
ﻣﺮدﻫﺎ إﻟﻰ ﺳﺆال ﻳﻄﺮﺣﻪ ﻫﻮ" :ﻫﻞ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺧﻄﺮا ﻣﺤﺪﻗًﺎ ﺑﻬﻮﻳﺘﻨﺎ وﻫﻞ ﺗﺘﻬﺪدﻫﺎ")(32؟
وﻳﺼﻮغ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ وﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ :ﻫﻞ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺧﻄﺮا
ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻫﻞ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻟﻬﺎ.
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إن ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺳﺆاﻟﻪ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﺑﺄن اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺔ ﺳﺒﺒﻪ اﻟﺘﺤﻮﻻت واﻟﻤﻨﻌﻄﻔﺎت ،وﻛﺄﻧﻪ
اﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ إﺣﺪى ﻗﺴﺎوات اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،وﻫﻮ ﻗﺪ ﺗﺴﺎءل إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻗﺴﺎوات اﻟﺘﺎرﻳﺦ،
وﻳﻀﻴﻒ ﻓﻲ ﺗﺴﺎؤﻟﻪ أﻟﻴﺲ ﺳﺆال اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ؟ وﻳﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺆاﻟﻪ ﺑﺄن
اﻟﺬﻫﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻜﺮه ﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﺧﻮﻓﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﻫﻮ ﺳﺒﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻗﺴﺎوة
اﻟﺘﺎرﻳﺦ .وﻫﺬا ﻫﻮ ﺣﺎل اﻟﺬﻫﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺼﺎب ﺑﺎﻟﻬﻠﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ .وأن ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﻏﻴﺎب
اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﺬي ﻃﺒﻊ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻌﺮب.
وﻻ ﻏﺮاﺑﺔ ،ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ،ﻧﻔﻲ ﻳﻔﻮت ﻋﻦ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺴﺎوة ﻣﻦ ﻗﺴﺎوات اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،وأﻧﻬﺎ
ﺗﺘﻬﺪد اﻟﻬﻮﻳﺔ .ﺑﻞ رأى أﻧﻬﺎ ﺗﺒﺪو ﻗﺴﺎوة ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻫﻤﻮن أن "اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻧﻘﻀﺎض
واﻏﺘﺼﺎب واﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ -ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺗﻌﻠﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻣﺘﻐﻴﺮاﺗﻪ ،ﻫﻮﻳﺔ ﺑﻜﺮ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻄﻬﺮﻫﺎ ﻋﺒﺮ
اﻟﺰﻣﻦ وﺗﺒﺪﻻﺗﻪ") .(33وﻳﺴﺄل ﻣﺮة أﺧﺮى :ﻫﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺗﺘﻬﺪد اﻟﻬﻮﻳﺔ؟ وﻳﺠﻴﺐ ﻗﺎﺋﻠًﺎ "إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻬﺪدﻫﺎ
إﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮؤﻳﺔ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺿﻲ وﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﻌﻄﻰ ﺟﺎﻫﺰا وﻣﻜﺘﻤﻠًﺎ ،(34)"...أﻣﺎ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ
ﻳﻜﺘﻔﻮن ﺑﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻞ ﻳﺮﺑﻄﻮﻧﻬﺎ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻻ ﻳﺘﻨﻜﺮ ﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﻌﺼﺮ ،وﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺘﺎح
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺬﻫﺒﻮن ﻣﺬﻫﺒﺎ آﺧﺮ .وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔًﺎ ﻋﻦ اﻷﻏﻴﺎر
وﻣﺘﻤﻴﺰا ﻋﻨﻬﻢ ،ﻓﺈن ﻣﻦ أﻋﻘﺪ اﻷﻣﻮر ،ﺑﺮأﻳﻪ ،اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻬﻮﻳﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ،ﺑﺤﺴﺐ ﻳﻔﻮت ،أن ﻳﻜﻮن اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر
واﻟﺘﺤﻀﺮ ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻔﺲ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ واﻟﺘﻘﺪم ،وﺗﻮﺟﺪ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻲ ذات اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم .وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻔﻮارق واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﻈﻞ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻞ ﻫﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ.
وﻳﺨﻠﺺ ﻳﻔﻮت ،ﻓﻲ ﺧﺎﺗﻤﺔ ﺑﺤﺜﻪ ،إﻟﻰ رأي ﻳﻔﻴﺾ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل ،ﻓﻴﻘﻮل" :ﻻ ﺧﻮف ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ...واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ") .(35وﻓﻲ ﻫﺬا ﺛﻤﺔ وﺟﻪ ﺷﺒﻪ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺮاه ﻳﻔﻮت،
وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻨﺎه ﺑﺮﻫﺎن ﻏﻠﻴﻮن .ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻮاراﺗﻪ ،ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ،ﻣﻊ ﺳﻤﻴﺮ أﻣﻴﻦ إن "اﻟﺪﻓﺎع
ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ أﻓﻖ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ أو اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،أي ﺑﻨﺎء اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.(36)"...
واﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ أﻓﻀﺖ ﺑﺎﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ اﻟﻌﺮب إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺴﺆال اﻟﻬﻮﻳﺔ ،ﻧﻈﺮا
ﻻﻋﺘﻘﺎد ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ أن اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻄﺮا ﻣﺎ ﺣﻘًﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ ،ﺑﻌﺎﻣﺔ ،واﻟﻬﻮﻳﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ -اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ ،ﺑﺨﺎﺻﺔ .وﺳﺄﻛﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺑﺮأي ﺣﻴﺪر إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ
اﻟﺤﺼﺮ ،إذ ﻳﻘﻮل إن ﺳﺆال اﻟﻬﻮﻳﺔ ارﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ "اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﺤﻮرﻳﺔ ،وﻫﻮ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ
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ﻋﻠﻲ

اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺤﻀﺎري اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ ،اﻟﻌﺮب واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .وﻳﻀﻴﻒ ﺣﻴﺪر ﻗﺎﺋﻠًﺎ إن ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻳﻜﺎد
ﻳﻜﻮن "اﻟﻬﺎﺟﺲ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ أي ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﺴﻴﺮورة اﻟﻌﻤﻞ").(37
ﻣﻬﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،واﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ،وﻣﺼﻴﺮﻫﻤﺎ ﺟﺮاء اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻴﻮم ،أردﻧﺎ أم أﺑﻴﻨﺎ ،ﻳﺘﻮﺣﺪ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺠﻪ اﻟﺸﻌﻮب ﻧﺤﻮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ .وﻓﻲ
ﺿﻮء اﻟﺜﻮرة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻﺗﻴﺔ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻛﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﺜﻘﺎﻓﺎت أﺧﺮى ،ﻛﻤﺎ أن ﻛﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺎت أﺧﺮى ،ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق.
واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻧﻄﺮﺣﻪ ﻫﻮ :ﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ،اﻵن ،أن ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ ،وﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻨﺎ ﻛﻤﺎ
ﻫﻲ؟ وﻫﻞ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ذﻟﻚ؟
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن اﻟﻬﻮﻳﺔ ﺗﺘﺤﺪد ﺑﺮﺻﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﻲ ﺳﻴﺎق زﻣﻜﺎﻧﻲ.
وﻣﺎ ﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺘﻬﺎ وﻧﺴﺒﻴﺘﻬﺎ .إن اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﺤﻮل ،وأﻳﻀﺎ ﻻ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﺎن ،وﻓﻮق اﻟﻤﻜﺎن .إن اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻤﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻲ،
ﻃﻮال اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،وﻫﻲ ﻻ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﺮة واﺣﺪة ،وﻻ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ أﺑﺪ اﻟﺪﻫﺮ .أﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮة
ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ وﻣﺘﻄﻮرة ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮة .وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﻫﺬا
اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﻏﻴﺮه ،وﻫﺬا اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﻏﻴﺮه ،وﻫﺬا اﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﻏﻴﺮه .واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻄﺮح ،ﻓﻲ
ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ،ﻫﻮ :ﻫﻞ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪى اﻷﺷﺨﺎص ﻛﺎﻓﺔ ،وﻟﺪى اﻟﺸﻌﻮب
واﻷﻗﻮام ﻛﻠﻬﺎ ،ﻫﻮﻳﺔ واﺣﺪة؟ ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻮ أردﻧﺎ ذﻟﻚ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف؟
ﻧﻌﺘﻘﺪ أن أﺻﺤﺎب أي ﻫﻮﻳﺔ ،ﺣﺎﻣﻠﻲ أي ﻫﻮﻳﺔ ،ﻣﺪﻋﻮون إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﻬﻮﻳﺎت
اﻷﺧﺮى .وأﻗﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ،أي أن ﺗﻜﻮن اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﺘﺘﺄﺛﺮ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻬﻮﻳﺎت ،وﻗﺎدرة
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻬﻮﻳﺎت اﻷﺧﺮى ،وإذا ﺗﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ،ﻧﻜﻮن أﻗﺮب إﻟﻰ ﺑﻠﻮغ ﻫﻮﻳﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ،
وﻫﺬه ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻧﺒﻴﻠﺔ وﺟﻠﻴﻠﺔ.
اﻟﺴﺆال اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻃﺮﺣﻪ ﻫﻮ :ﻫﻞ ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻫﻮﻳﺔ؟ وﻫﻞ ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻫﻮﻳﺔ؟ ﻫﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻫﻢ أﺻﺤﺎب ﻫﻮﻳﺔ ﻣﺤﺪدة اﻟﻘﺴﻤﺎت ،وواﺿﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ؟
إن اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ،ﻋﺎﻣﺔ ،ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺸﻜﻞ .وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ -اﻻﺗﺼﺎﻻﺗﻲ ﻫﻲ اﻷﺑﺮز ،ﻓﺈن اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أﻗﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺎت ﺑﺮوزا ،ﻋﻠﻤﺎ أن أﺣﺪ
اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻳﺮى أن "اﻟﺘﻮﺣﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺒﻘﻰ ﻫﻮ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷﺑﺮز").(38
وﻟﺌ ﻦ ﻛﺎن ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ،ﻫﻮﻳﺔ ﺗﺘﺸﻜﻞ ،ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ.
ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى :إن ﻫﺬه اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ،وﻟﻢ ﺗﺘﺄﻃﺮ ﺑﻌﺪ .ﺻﺤﻴﺢ إن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻫﻲ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ درﺟﺔ أن ﻓﺮﻧﺴﺎ أﺻﺮت ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷوروﻏﻮاي ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
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ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،وﻣﻨﻊ دﺧﻮل اﻷﻓﻼم واﻟﻤﺴﻠﺴﻼت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ دون ﻗﻴﺪ أو ﺷﺮط .زد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻛﻨﺪا اﺳﺘﺒﻌﺪت ﻛﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ واﻟﺒﺼﺮي .ﺑﻴﺪ أﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ أﻳﻀﺎ أن ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺸﻌﻮب ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻵﺧﺬة ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻜﻞ .إﻧﻨﺎ ﻣﺪﻋﻮون إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﻛﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺪورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻣﻦ اﻟﺤﻖ أن ﻧﻘﻮل إن اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻗﻊ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻠﻤﻮس ،وﺗﺘﻄﻮر
ﺑﺎﻃﺮاد .وﻫﻲ ﺳﺘﺘﻌﻤﻖ وﺗﺰداد اﻧﺘﺸﺎرا ،إﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة ،اﻟﻘﻮة ﻓﻲ اﻟﻤﺎل ،وﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،وﻓﻲ
اﻟﺘﺠﺎرة ،وﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،وﻓﻲ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺑﻼ وﻃﻦ ،وﻻ ﺟﻨﺴﻴﺔ ،إﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ،ﺑﺪون ﻫﻮﻳﺔ،
وإن ﺟﺎز ﻟﻲ أن أﻗﻮل إﻧﻬﺎ ذات ﻫﻮﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻘﻮي.
إن ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة ﻟﻪ ،وﻟﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ أن ﻳﺆدي أي دور ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ إﻻ إذا ﻧﻬﺾ وﻗﻮي ،واﻟﻌﺮب ﺧﺎﺻﺔ ،وﺷﻌﻮب آﺳﻴﺎ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻣﺪﻋﻮون إﻟﻰ اﻟﻨﻬﻮض ،واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺗﻬﺎ وﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﺷﺮط ﻓﻬﻤﻬﺎ .إﻧﻪ ﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ أن
ﻧﺤﻴﻂ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﺑﺴﻮر ﻛﺴﻮر اﻟﺼﻴﻦ اﻟﻌﻈﻴﻢ ،ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل "ﻗﺮﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة" أو "ﻗﺮﻳﺔ
ﻛﻮﻧﻴﺔ" ،وﻣﻬﻤﺎ ﺣﺎوﻟﻨﺎ اﻟﺤﺆول دون ﺗﺄﺛﻴﺮه اﻟﻔﻌﺎل ،ﻓﻠﻦ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﺒﻴﻠًﺎ.
اﻟﻬﻮاﻣﺶ
) (1اﻟﺠﺎﺑﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ ،اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،1986 ،ص.821
) (2اﻟﺠﺎﺑﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ ،اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،1986 ،ص.821

) (3اﻟﺠﺎﺑﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ ،ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ /اﻟﻌﺮوﺑﺔ واﻹﺳﻼم ...واﻟﻐﺮب ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
 ،1995ص.10
) (4اﻟﺠﺎﺑﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ ،ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ /اﻟﻌﺮوﺑﺔ واﻹﺳﻼم ...واﻟﻐﺮب ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
 ،1995ص.170
) (5اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﻮد أﻣﻴﻦ ،اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ واﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ،دار اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،1996 ،ص.16

) (6اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﻮد أﻣﻴﻦ ،اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ واﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ،دار اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،1996 ،ص-17
.18
) (7اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﻮد أﻣﻴﻦ ،اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ واﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ،دار اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،1996 ،ص.18
) (8اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﻮد أﻣﻴﻦ ،اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ واﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ،دار اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،1996 ،ص.19
) (9اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﻮد أﻣﻴﻦ ،اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ واﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ،دار اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،1996 ،ص .20
) (10ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﻌﺪد  ،503أﻛﺘﻮﺑﺮ  2000م ،ص.21
) (11اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﻮد أﻣﻴﻦ ،اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ واﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ،دار اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،1996 ،ص.21

481

13

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 22 [2021], Iss. 1, Art. 16

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻋﻠﻲ

) (12اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﻮد أﻣﻴﻦ ،اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ واﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ،دار اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،1996 ،ص .19

) (13اﻟﺠﺎﺑﺮي ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ /دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ،دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ،1982 ،ص.12
) (14اﻟﺠﺎﺑﺮي ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ /دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ،دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ،1982 ،ص.13

) (15ﺗﻴﺰﻳﻨﻲ اﻟﻄﻴﺐ ،اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺤﺪﻳﺎت ﻗﺮن ﺟﺪﻳﺪ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ،1999 ،
ص.233
) (16ﺗﻴﺰﻳﻨﻲ اﻟﻄﻴﺐ ،اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺤﺪﻳﺎت ﻗﺮن ﺟﺪﻳﺪ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،1999 ،ص
.238
) (17ﺗﻴﺰﻳﻨﻲ اﻟﻄﻴﺐ ،اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺤﺪﻳﺎت ﻗﺮن ﺟﺪﻳﺪ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،1999 ،ص
.238
) (18ﺗﻴﺰﻳﻨﻲ اﻟﻄﻴﺐ ،اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺤﺪﻳﺎت ﻗﺮن ﺟﺪﻳﺪ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،1999 ،ص
.238
) (19ﺗﻴﺰﻳﻨﻲ اﻟﻄﻴﺐ ،اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺤﺪﻳﺎت ﻗﺮن ﺟﺪﻳﺪ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،1999 ،ص
.238
) (20اﻟﺤﻴﺪري اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،1986 ،ص. 245
) (21ﺗﻴﺰﻳﻨﻲ اﻟﻄﻴﺐ ،اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺤﺪﻳﺎت ﻗﺮن ﺟﺪﻳﺪ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،1999 ،ص
.239- 238
) (22ﺗﻴﺰﻳﻨﻲ اﻟﻄﻴﺐ ،اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺤﺪﻳﺎت ﻗﺮن ﺟﺪﻳﺪ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ،1999 ،
ص.239
) (23ﺗﻴﺰﻳﻨﻲ اﻟﻄﻴﺐ ،اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺤﺪﻳﺎت ﻗﺮن ﺟﺪﻳﺪ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ،1999 ،
ص.239
) (24ﺗﻴﺰﻳﻨﻲ اﻟﻄﻴﺐ ،اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺤﺪﻳﺎت ﻗﺮن ﺟﺪﻳﺪ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ،1999 ،
ص.239
) (25ﺗﻴﺰﻳﻨﻲ اﻟﻄﻴﺐ ،اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺤﺪﻳﺎت ﻗﺮن ﺟﺪﻳﺪ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،1999 ،ص
.204
) (26ﺗﻴﺰﻳﻨﻲ اﻟﻄﻴﺐ ،اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺤﺪﻳﺎت ﻗﺮن ﺟﺪﻳﺪ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ،1999 ،
ص.204
) (27ﻳﻔﻮت ﺳﺎﻟﻢ ،ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ -ﻧﺤﻮ ﺗﻨﺎول ﻧﻘﺪي ،ﻣﺠﻠﺔ ﻓﻜﺮ وﻧﻘﺪ ،اﻟﺮﺑﺎط ،اﻟﻌﺪد  ،11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
 ،1998ص.40
) (28ﻳﻔﻮت ﺳﺎﻟﻢ ،ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ -ﻧﺤﻮ ﺗﻨﺎول ﻧﻘﺪي ،ﻣﺠﻠﺔ ﻓﻜﺮ وﻧﻘﺪ ،اﻟﺮﺑﺎط ،اﻟﻌﺪد  ،11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
 ،1998ص.40
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) (29ﻳﻔﻮت ﺳﺎﻟﻢ ،ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ -ﻧﺤﻮ ﺗﻨﺎول ﻧﻘﺪي ،ﻣﺠﻠﺔ ﻓﻜﺮ وﻧﻘﺪ ،اﻟﺮﺑﺎط ،اﻟﻌﺪد  ،11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
 ،1998ص.40
) (30ﻳﻔﻮت ﺳﺎﻟﻢ ،ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ -ﻧﺤﻮ ﺗﻨﺎول ﻧﻘﺪي ،ﻣﺠﻠﺔ ﻓﻜﺮ وﻧﻘﺪ ،اﻟﺮﺑﺎط ،اﻟﻌﺪد  ،11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
 ،1998ص.38
) (31ﻳﻔﻮت ﺳﺎﻟﻢ ،ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ -ﻧﺤﻮ ﺗﻨﺎول ﻧﻘﺪي ،ﻣﺠﻠﺔ ﻓﻜﺮ وﻧﻘﺪ ،اﻟﺮﺑﺎط ،اﻟﻌﺪد  ،11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
 ،1998ص.35
) (32ﻳﻔﻮت ﺳﺎﻟﻢ ،ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ -ﻧﺤﻮ ﺗﻨﺎول ﻧﻘﺪي ،ﻣﺠﻠﺔ ﻓﻜﺮ وﻧﻘﺪ ،اﻟﺮﺑﺎط ،اﻟﻌﺪد  ،11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
 ،1998ص.35
) (33ﻏﻠﻴﻮن ﺑﺮﻫﺎن ،أﻣﻴﻦ ﺳﻤﻴﺮ ،ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﻋﻮﻟﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،1999 ،ص.58

) (34إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻴﺪر ،اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﺟﺪل اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻔﻜﺮ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮون ،اﻟﻌﺪد
اﻟﺜﺎﻧﻲ ،أﻛﺘﻮﺑﺮ /دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،1999ص.101
) (35إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻴﺪر ،اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﺟﺪل اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻔﻜﺮ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮون ،اﻟﻌﺪد
اﻟﺜﺎﻧﻲ ،أﻛﺘﻮﺑﺮ /دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،1999ص. 101
) (36إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻴﺪر ،اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﺟﺪل اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻔﻜﺮ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮون ،اﻟﻌﺪد
اﻟﺜﺎﻧﻲ ،أﻛﺘﻮﺑﺮ /دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،1999ص.101
) (37إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻴﺪر ،اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﺟﺪل اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻔﻜﺮ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮون ،اﻟﻌﺪد
اﻟﺜﺎﻧﻲ ،أﻛﺘﻮﺑﺮ /دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،1999ص. 101
) (38ﺗﺮﻛﻲ اﻟﺤﻤﺪ ،اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ،ص .7

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:
ﺑﺮﻫﺎن ،ﻏﻠﻴﻮن وﺳﻤﻴﺮ ،أﻣﻴﻦ ،ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﻋﻮﻟﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ.1999 ،
اﻟﺠﺎﺑﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ ،اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ /دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ،دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ.1982 ،
اﻟﺠﺎﺑﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ ،اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول.1986 ،

اﻟﺠﺎﺑﺮي ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ ،ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ ،اﻟﻌﺮوﺑﺔ واﻹﺳﻼم ...واﻟﻐﺮب ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.1995 ،
اﻟﺤﻴﺪري ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ  ،اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﺟﺪل اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻔﻜﺮ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ
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